






























































































































































































































































































































































































































 Thorstein Veblen, “Why is Economics Not an 
Evolutionary Science?” in The Place of Science 
in Modern Cilvilisation and Other Essays 






（15） Thorstein Veblen, ”The Socialist Economics of 
Karl Marx and His Followers” in The Place of 
Science, p.423.
（16） Thorstein Veblen, ” The Limitation of Marginal 
Utitlity” in The Place of Science, p.250.なお、メ
イソンの引用は原文と異なっている。
（17） Mason, op.cit., pp.874-875.
（18） Ibid,, pp.875-876.
（19） Thorstein Veblen, ”Economic Theory in The 
Calculable Future” in Essays in Our Changing 
Order, ed by Lion Ardzrooni, (New York : 
Augustus M.Kelly, Bookseller, 1964), pp.3-15.




（21） Mason, op.cit., p.877.
（22） Lionel Robbins, ”Interpersonal Comparison of 
Utility : A Commen ”, Economic Journal 48, 
1938 December, pp.635-641. Harry Tosdal, 
”Bases for the Study of Consumer Demand”, 
Journal of Marketing 4, 1393, July, pp.3-19.






















（４） Roger Mason,  ”Interpersonal  Effects on 
Consumer Demand in Economic Theory and 
Marketing Thought, 1890-1950” Journal of 
Economic Issues, Vol.XXIX, No.3 September 
1995, pp.871-881.
（５） Ibid.,p.871. マーシャル の 経 済 学 に つ い て は、
たとえば、編者橋本昭一『マーシャル経済学』
1990年12月刊、ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房を参照されたい。
（６） Henry Cunynghame, ”Some Improvements in 
Simple Geometrical of Treating Exchange Value, 
Monopoly and Rent” Economic Journal 2, March, 
1892, pp.35-52.
（７） Mason, op.cit., p.872. Caroline Foley, ”Fashion” 
Economic Journal 3, September, 1983, pp.458-
474.
（８） Thorstein Veblen, The Theory of The Leisure 
Class : An Economic Study of Institutions, 
(New York : The Macmillan Company, 1899).
（９） この部分のメイソンの把握は間違っている。衒
示的消費と衒示的閑暇は衒示的浪費に包含され
るものである。
